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Abstract: e study claries the factors promoting the localization of human resources in Japanese multinational 
corporations through empirical research. By focusing on Japanese companies expanding into China, we constructed 
hypotheses regarding factors that promote the localization of human resources through the lens of international 
management theory. We tested the premise using the latest cross-sectional data. e results reveal that when the 
parent company’s overseas sales ratio is high, the subsidiary’s business years are long and the subsidiary’s scale 
is large, the localization ratio of human resources is high. Furthermore, when we analyze the results from the 
perspective of Japanese expatriates, we see that the increase in the localization ratio does not mean the expatriates 







































まっていない（Gong, 2003; Tan and Mahoney, 2006; Gaur et al., 2007; Ando, 2014）。その理由としては，
Ghemawat（2001）がCAGEフレームワーク (4)として提示したように様々な距離が考えられ，距離の




















































































































































































を調整する役割やエージェンシー問題等，親会社が子会社をコントロールする必要性（Gong, 2003; Tan 











へのアクセス（Tan and Mahoney, 2006; Lam and Yeung, 2010），第二に，現地国に関する特異性の発見
（Ando, 2014），第三に，現地従業員のキャリア開発やモチベーションの向上，優秀な人材のリテン
ション（Selmer, 2004; Fayol-Song, 2011），第四に，駐在員から現地従業員へ置き換わることによる労










































































































































































































変数名 代理変数 理論的フレームワークとの関連（符号条件） データの出所
S_LOCAL 現地子会社の現地従業員比率（被説明変数） N/A 海外進出企業総覧2018年版
P_SALES 親会社の海外売上高比率 現地子会社設立への圧力（仮説１） ＋ 日経NEEDS2018年版








P_STAFF 親会社の従業員数 N/A 日経NEEDS2018年版
P_RD 親会社の研究開発比率 N/A 日経NEEDS2018年版




変数名 観測個数 平均値 標準偏差 最小値 最大値
S_LOCAL 1,122 92.41 12.45 0.00 100.00
P_SALES 1,122 33.13 26.29 0.00 97.43
S_YEAR 1,122 13.71 5.68 2.25 33.00
S_SALES 1,122 9.26 1.82 0.43 14.76
S_CAPITAL 1,122 8.14 1.66 4.23 13.14
P_INVRATIO 1,122 87.52 22.03 6.10 100.00
P_STAFF 1,122 11,714.17 26,470.99 53.00 369,124.00
P_RD 1,122 2.03 2.88 0.00 57.73
























1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 現地子会社の現地従業員比率 1.0000
2 親会社の海外売上高比率 0.1375 1.0000
3 現地子会社の事業年数 0.2780 0.0241 1.0000
4 現地子会社の売上高 0.2782 0.3304 0.3259 1.0000
5 現地子会社の資本金 0.2436 0.1832 0.1694 0.5275 1.0000
6 親会社からの出資比率 -0.1797 -0.0150 -0.1402 -0.1444 -0.1804 1.0000
7 親会社の従業員数 0.0547 0.1539 0.0831 0.1548 0.1187 -0.1214 1.0000
8 親会社の研究開発比率 0.0808 0.3573 0.0374 0.0981 0.0629 0.0000 0.1254 1.0000

















Model 1 2 3 4
親会社の海外売上高比率 0.02878 ＊ 0.02994 ＊ 0.04174 ＊＊ 0.02930 ＊
（0.01499） （0.01492） （0.01445） （0.01506）
現地子会社の事業年数 0.44553 ＊＊＊ 0.44797 ＊＊＊ 0.50367 ＊＊＊ 0.44214 ＊＊＊
（0.06488） （0.06481） （0.06237） （0.06522）
現地子会社の売上高 0.75817 ＊＊ 0.76404 ＊＊ 1.17332 ＊＊＊
（0.24381） （0.24368） （0.21631）
現地子会社の資本金 0.89109 ＊＊＊ 0.88510 ＊＊＊ 1.25128 ＊＊＊
（0.24621） （0.24607） （0.21810）
親会社からの出資比率 -0.06569 ＊＊＊ -0.06516 ＊＊＊ -0.06719 ＊＊＊ -0.72707 ＊＊＊
（0.01610） （0.01608） （0.01615） （0.01606）
親会社の従業員数 -0.00001 -0.00001 -8.2＊10-6 -9.1＊10-6
（0.00001） （0.00001） （0.00001） （0.00001）
親会社の研究開発比率 0.14369 0.15082 0.12709 0.14853
（0.12887） （0.12858） （0.12926） （0.12956）
親会社の営業利益率 0.06574 0.07245 0.05785
（0.07676） （0.07703） （0.07714）
定数項 76.24134 ＊＊＊ 76.51165 ＊＊＊ 79.19918 ＊＊＊ 80.31735 ＊＊＊
（2.73198） （2.71337） （2.57100） （2.50254）
修正済み決定係数 0.1421 0.1423 0.1354 0.1328
































析した既存研究においても，これらの変数は概ね統計的に有意な結果となっている（Gong, 2003; Tan 






報へのアクセス（Tan and Mahoney, 2006; Lam and Yeung, 2010），現地国に関する特異性の発見（Ando, 
2014），現地従業員のキャリア開発やモチベーションの向上，優秀な人材のリテンション（Selmer, 
2004; Fayol-Song, 2011），駐在員から現地従業員へ置き換わることによる労務費や経費コストの減少

























会社数 比率 会社数 比率 会社数
０～９年 102 22％ 370 78％ 472
10～19年 155 16％ 796 84％ 951
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